






What We Can Learn from the Practice of Steiner Education
: Focusing on the Body and the Language in Education
Jiyun Bae and Yayoi Sutani
Abstract: In education, “body” and “language” tend to be captured in a divided and limited 
context. For example, the body is mainly dealt with in physical education, and the language 
limitedly within the learning of Japanese and foreign languages, with emphasizing the physical 
body, language system, and its rules only. They have, however, broader meanings and 
possibilities. The body is deeply related to emotions, thoughts, knowledge, and learning, and the 
language with its relevance to images and metaphors can be extended to the bodily dimension. 
To support this understanding of broader concepts of body and language, somaesthetics and 
the linguistic theory of Saussure can be considered as a theoretical background. In this sense, 
this study focuses on the practice of Steiner education. Even though there are raising concerns 
regarding its controversial “philosophy,” it is undeniable that the practices have excellent 
implications for contemporary education, especially regarding body and language. For example, 
Eurythmy in Steiner education reﬂ ects the meaning of the body extended to child development, 
rhythm, music, and language. In this manner, this paper focuses on the practices of Steiner 
education from the viewpoint of body and language. This study aims to explore the possibilities 
of “body” and “language” in education as seen in Steiner education practice, and based on this, 
proposes practical examples for the Japanese curriculum.
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40 樋口は，身体感性論が追求する身体の向上の理念
を共有する実践例として，甲野善紀の武術の実践を
取り上げる。甲野の古武術の修練は「或る基準や
正解があってそれに到達するということでは全くな
く，新しい発見の持続…個々人の極めて独創的な体
験である」と，樋口は論じる。外から見ると単純な
反復でしか見えない稽古の中で独創的な学びが行わ
れるということの一例である。樋口聡編著『教育に
おける身体知研究序説』創文企画，2017，103-104頁。
41 しかしながら，「生」という概念には注意を払わな
ければならない。特に，現代において「生のもの／
生でない加工のもの」の区別の難しさは顕著であ
る。例えば，オリジナルとコピーの問題が挙げられ
る。現代社会はオリジナルに対するコピーに溢れて
おり，コピーとの明確な線引きは困難である。われ
われの主張は，多くのシュタイナー教育に見られる
ような，コピー（例えば，CD の音楽，教科書の写真，
インタネットの画像・映像など）を排除する方向で
はなく，オリジナルに触れる機会を可能な範囲で積
極的に取り入れていくことの重要性を訴える方向で
ある。コピーを排除することは，逆に，子どもの学
びを制限することに繋がりかねない。
42 白佐俊憲ほか「シュタイナー教育を訪ねて：自由
ヴァルドルフ学校視察報告」『北海道女子短期大学
研究紀要』18，1984，73-90頁。
43 教育思想史学会編『教育思想事典　増補改訂版』
勁草書房，2017，751-752頁。
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